





















Historical Circumstances of the Men's Clothing Design from the Viewpoint of 
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研究成果の概要（英文）：We clarified some parts of the history and actual situation of interaction 
between Japan and France from the end of the Edo period to the Meiji Restoration, which greatly 
influenced the introduction of male clothes designs such as formal dresses and military uniforms.
①We found that the introduction of male clothes designs such as formal dresses and military 
uniforms began with French support by comparing the design of the dresse of Emperor Meiji with the 
pictures existing at the AICP school. ②The tailor "Aux Galeries de Paris (S. Boucher)" where deeply
 interacting with Japanese who visited France was pointed out as one of the beginning place of male 
clothes. ③About the military clothes such as military uniforms and military hats, presented by 
Napoleon III to Yoshinobu Tokugawa, detailed specifications by the French Army were obtained. ④The 























































































DOLMAN（ドルマン）・DE L'EMPEREUR DU JAPON



































11 月 18 日に延期することも記されている。
1862 年 11 月 18 日発行の「タン」④誌には、
大きく開店広告が掲載され、同発行の「デバ」
⑤ 誌にも、クレミュー・ブーシェ会社
（Crémieux Bouché & Cie）の開業の記事が
掲載されていた。しかし、このクレミュー・










1865 年 3 月 8 日の裁判記録⑦には、エス・
ブ ー シ ェ 会 社 の 中 に エ ム ・ ブ ー シ ェ
（M.Boushė）が記載され、息子と考えられる。
会社名がエス・ブーシェ会社となった洋裁店









購入している。1867 年 5 月 26 日（慶応 3 年
4 月 23 日）には,「ブーセ」会社へ民部大輔
用達申渡書が提出される⑩。商用名刺には、
創作した葵紋に刀や剣、日章旗のマーク、
「FOURNISSEURS BREVETÉS DE SAI LE PRINCE 
MIMBOU TAYO-DONO」が記された⑪。 







年 2月 1日にさかのぼる。そして会社は 1884




（原語は S.BOUCHĖ et Cie） 




1882年 3月 28日の裁判記録⑭では、 エス・
ブーシェの解散が記されている。その理由と
して、エム・ブーシェが亡くなると解散する











































(4) 明治前期の男子服技法書にみる The 
Tailor’s guide の位置づけ 
The Tailor’s guide⑱に掲載されている技
法と関連のある G.Compaing の著書、さらに
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